






























Sustainable Cooperation in Universities and Local Communities
 for the Regional Development and Vitalization
～ On the Case of Exchange between Urban Areas and Rural Areas ～
Yukiko SUGA
Department of Studies on Lifestyle Management, Jissen Women’s University
In the era of regional development and vitalization that Japanese society faces, universities 
and local communities cooperate in the educational activities has been popular. This study looks 
at how to maintain good relations and cooperation between universities and local communities 
in for the purpose of regional vitalization.
First, the author reviews preceding studies, the author pointed out that the regional areas hold 
several educational values for students. Secondly from the author’s field work in rural areas, the 
rural regional areas have the educational power to provide students with the opportunity to think 
about what are good ways to maintain a life balance with nature and keeping the communities.
It is necessary to consider an efficient system with long-term sustainability and promoting the 
educational relations with universities and local communities. This study found that there are 
four key points; ①intrinsic motivation of the students ②entrusting attitude to the indwelling 
educational power in the rural areas, ③creating active participants in rural life, ④making 
platform by students for connecting urban areas with rural ones.
Key words： Regional Partnership（地域連携），Sustainable Relations（持続可能な関係），Universities
（大学），Student Activities（学生活動），Rural Areas（農村部），Culture of Life（生活文化）
 









































































































































































































































































① 2015.8/7 ～ 13 芸術祭ボランティア 4名
② 2015.8/21 ～ 23 芸術祭ボランティア 3名
③ 2015.9/3 ～ 5 芸術祭ボランティア 4名
④ 2015.3/13 ～ 14 高齢者との生活交流 2名
⑤ 2016.6/4 ～ 5 田植え、山菜とり 5名
⑥ 2016.8/6 ～ 7 地区夏祭りの手伝い 3名
⑦ 2016.8/14 ～ 15 地区夏祭りの維持活動 3名
⑧ 2016.9/24 ～ 25 稲刈り、生活交流 3名
⑨ 2016.10/8 ～ 9 稲刈り、生活交流 5名
⑩ 2016.3/10 ～ 11 生活交流 2名
⑪ 2017.5/13 ～ 14 山菜とり、生活交流 5名
⑫ 2017.6/3 ～ 4 田植え、道普請 5名
⑬ 2017.7/8 ～ 9 夏祭り準備、道普請 3名
⑭ 2017.8/5 ～ 6 地区夏祭り、道普請 5名
⑮ 2017.8/19 ～ 22 生活交流 8名
３－３．インタビューの実施





者（70 歳代～ 80 歳代）の方にお話しを聞かせていた






































































































































































































































































































































































































































様性」－ OUIK のプロジェクトからの提案、石川－金沢 
生物文化多様性圏、国連大学サステイナビリティ高等研
究所、20-26







中野 洋平・高須佳奈（2016）：島根大学 COC 事業における地
域志向教育の取り組み、大学教育と情報 2016年度（2）、6-9
野中 郁次郎・廣瀬文乃・平田透（2014）：実践ソーシャル・
イノベーション、千倉書房
蜂屋 大八（2014）：都市部と農村部との異文化交流から創出
される学び、茗渓社会教育研究（5）、71-86
早川 公（2016）：活性化させる「地域」はどこか－「COC
（地の拠点）」事業における「地域」表象を巡って－、地
域活性学会第 8回研究大会論文集、44-47
早川 公（2017）：地域に期待される「大学の役割」とは何か
－「地域志向教育」のあり様をめぐって－、地域活性学
会第 9回大会論文集、306-309
広井良典（2002）：ケア学、医学書院
藤原 惠洋（2017）：まちを言祝ぎ、まちづくろいを楽しむ
〈文脈〉〈矜持〉〈紐帯〉～地域固有の文化資源を生かした創
造的地域再生の効果と課題～、文化経済学会＜日本＞年
次大会予稿集：2017、36-37
牧野カツコほか（2015）：家庭総合、東京書籍
松村 佳代（2015）：ディープ・アクティブラーニング、勁草
書房
文部科学省（2010）：高等学校学習指導要領解説家庭編
リチ ャード・フロリダ／井口典夫訳（2013）；クリエイティ
ブ資本論、ダイヤモンド社
渡部 薫（2016）：地域政策としての創造産業政策のあり方に
ついての考察、熊本法学 136、200-226
62
